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traditional fire prevention technology has been lost, however, effective modern fire prevention technology
and management system has not been established yet and there are many loopholes in it. Hence, it is
essential for traditional settlements in the southwest to build the modern firefighting technology and
management system which not only maintains authenticity of the cultural heritage, but improves safety of the
fire defense as well. In practice, according to different characteristics of the traditional settlements, we
should combine traditional and modern methods of the firefighting, meanwhile, emphasize both personnel
prevention and technology prevention to build fire safety system adapted to different types of traditional
Settlements. For the protection of Chinese traditional settlements, this is an extremely necessary work in the
future.
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In the important preservation district of historic buildings throught Japan, it is often crowded with wooden building.  It 
is difficult to stop the spread of a fire when a fire breaking out, so initial fire exinguishing by resident is very important.  
A government is installing many hydrants which are easy to operate by residents it in Kiyomizu area, one of those 
district, and promoting daily use by residents to raise local disaster prevention power. However some residents in this 
area don't use hydrants for daily use much because of  operability challenges for these hydrants, having litlle 
understanding  how to use them.This paper aims to improve these issues by focusing on suggestion of the usage 
conforming to setting environment and development of the hydrant of the high-performance model. 
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 車が停まっていることが多い  
⇒放水前に車の所有者に事情を話す必要  




PM7:00～AM7:00 松原通り   観光客の通りが大変多い  
日中・法観寺通り    
地
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PM7:00~AM7:00・松原通り  観光客が多い 都合よくシャッター近
くに消火栓があるのか 
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消火栓A 消火栓C’ 消火栓A 消火栓C’
（１）ノズルの取り出し
から引き出し
3 4.3 3.7 4.3
（２）放水 3.8 3.3 4.5 3.3
（３）ホースの延長 1.7 3.7
（４）水抜き 2.7 3.5 3.3 3.7
（５）収納 3 3.7 1.8 4.3
（４）消火栓の操作実験〜試作実験〜






























































































































































































でも交差する人通りの少ない通り側に設置してある ，、， では、下河原通りに面する消火栓 ，，，
，， よりも、比較的に利用可能時間が長いことが言える。これより人通りが少なく、人通りの多い通
りからは見えづらく、人目をあまり気にしない場所のため利用時間が長いのではと考えられる。










㻝 ～AM7時、PM5時～ ～AM7時、PM5時～ 打ち水、草木水やり
㻞 ～AM7時、PM5時～ ～AM7時、PM5時～ 打ち水、草木水やり
㻟 ～AM9時、PM6時～ ～AM9時、PM7時～ 打ち水、ゴミ捨て場掃除
㻠 ～AM8時、PM6時～ ～AM8時、PM7時～ 打ち水、草木水やり
㻡 ～AM7時、PM6時～ ～AM7時、PM6時～ 打ち水
㻢 ～AM7時、PM8時～ ～AM7時、PM8時～ 打ち水、草木水やり
㻣 ～AM7時、PM6時～ ～AM7時、PM6時～ 打ち水
㻤 ～AM8時、PM6時～ ～AM8時、PM7時～ 打ち水、草木水やり
㻥 ～AM7時、PM6時～ ～AM7時、PM6時～ 打ち水
㻝㻜 ～AM9時、PM5時～ ～AM9時、PM5時～ 打ち水
㻝㻝 ～AM7時、PM5時～ ～AM7時、PM5時～ 打ち水
㻝㻞 ～AM時8、PM6時～ ～AM9時、PM6時～ 打ち水、草木水やり
㻝㻟 ～AM8時、PM6時～ ～AM8時、PM7時～ 打ち水、草木水やり
㻝㻠 ～AM9時、PM6時～ ～AM8時、PM7時～ 打ち水、草木水やり
㻝㻡 ～AM9時、PM6時～ ～AM9時、PM6時～ 打ち水、草木水やり
㻝㻢 ～AM11時、PM5時～ ～AM11時、PM5時～ 打ち水、草木水やり
㻝㻣 ～AM11時、PM5時～ ～AM11時、PM5時～ 打ち水、草木水やり
㻝㻤 ～AM11時、PM5時～ ～AM11時、PM5時～ 打ち水、草木水やり
㻝㻥 ～AM7時、PM8時～ ～AM7時、PM8時～ 打ち水、草木水やり
㻞㻜 ～AM10時、PM5時～ ～AM10時、PM5時～ 打ち水
㻞㻝 ～AM9時、PM6時～ ～AM8時、PM6時～ 打ち水、草木水やり
㻞㻞 ～AM8時、PM5時～ ～AM8時、PM6時～ 打ち水




㻞㻢 ～AM8時、PM6時～ ～AM8時、PM7時～ 打ち水、草木水やり、融雪
㻞㻣 ～AM9時、PM5時～ ～AM9時、PM5時～ 打ち水、草木水やり
㻞㻤 ～AM9時、PM5時～ ～AM9時、PM6時～ 打ち水、融雪
㻞㻥 ～AM8時、PM6時～ ～AM8時、PM6時～ 打ち水、ゴミ捨て場掃除
㻟㻜 ～AM7時、PM8時～ ～AM7時、PM8時～ 打ち水
㻟㻝 ～AM9時、PM6時～ ～AM9時、PM6時～ 打ち水、草木水やり
㻟㻞 ～AM8時、PM5時～ ～AM8時、PM5時～ 打ち水、草木水やり
㻟㻟 ～AM10時、PM7時～ ～AM9時、PM8時～ 打ち水、草木水やり
㻟㻠 ～AM9時、PM6時～ ～AM9時、PM6時～ 打ち水、草木水やり
㻟㻡 ～AM9時、PM6時～ ～AM8時、PM6時～ 打ち水、草木水やり
㻟㻢 ～AM9時、PM5時～ ～AM8時、PM5時～ 打ち水、草木水やり
㻟㻣 ～AM6時、PM12時～ ～AM6時、PM12時～ 打ち水、草木水やり
㻟㻤 ～AM7時、PM7時～ ～AM7時、PM7時～ 打ち水
㻟㻥 ～AM8時、PM7時～ ～AM8時、PM7時～ 打ち水
㻠㻜 ～AM8時、PM6時～ ～AM8時、PM6時～ 打ち水、清掃
㻠㻝 ～AM8時、PM6時～ ～AM8時、PM7時～ 打ち水
㻠㻞 ～AM8時、PM6時～ ～AM7時、PM8時～ 打ち水、雪かき
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